singlet, -C-CHg), 2.31 (3H, singlet, aromatic -CH3), 1.35-1.90 (6H, complex, -CH2-), 7.12 (4H, double doublet, 7 = 8.5 Hz, aromatic H). These spectra were superimposable to those of a benzenoid sespuiterpene, cuparene 6 .
It is the first instance that nonacosan-10-ol and cuparene were isolated from liverworts, although these compounds have been individually isolated from a few higher plants.
Experimental
Isolation of nonacosan-10-ol: The extract, after being digested with methanol and concentrated into a small volume, was chromatographed over silica gel with hexane to isolate a crystalline substance. The crystalline substance was recrystallized from hexane: mp 83-84°, [a]D ±0°, C29H60O (M® ion m/e 424; found: C 81.84%, H 14.30%; calc.: C 81,99%, H 14.24%).
Acetylation of nonacosan-10-ol:
The alcohol (50 mg) was acetylated by treating with acetic anhydride (0.3 ml) in pyridine (1 ml) at room temperature overnight. After addition of water (10 ml), the reaction mixture was extracted with ether (15 ml) to obtain an acetylated product as an oily substance: VmSt 1736, 1465, 1380, 1240 and 1034 cm -1 .
Oxidation of nonacosan-lO-ol into nonacosan-l 0-one: Nonacosan-10-ol (35 mg) dissolved in glacial acetic acid (10 ml) was stirred with sodium dichromate (10 mg) at 80° for 10 min. The reaction mixture, after being diluted with water (20 ml), was extracted with petroleum ether (15 ml) 3 times. The petroleum solution was washed with a 5%-aqueous solution of sodium carbonate, dried over sodium sulfate and petroleum ether distilled out to obtain a crystalline substance: mp. 69-70°, vL« Nujol 1710, 1465 and 1380 cm" 1 .
Isolation of cuparene: The oily substance separated by the above elution chromatography of the extract was successively subjected to preparative gas-chromatography.
An oily substance was thus isolated in a pure state with respect to gas chromatography (PEG 6000 and DEGS) and thin-layer chromatography (silica gel and hexane): C15H22 m/e 41 (31%), 55 (15%), 91 (23%), (10%), 187 (3%) and 202 (M®, 17%).
Das Bürzeldrüsensekret des Eissturmvogels (Fulmarus glacialis)
Uropygial Gland Fat of the Fulmar JÜRGEN JACOB *
Universität Hamburg und
ALFRED ZEMAN ** Unilever-Forschungslaboratorium Hamburg (Z. Naturforsch. 26 b, 33-40 [1971] ; eingegangen am 28. September 1970)
The uropygial (preen) gland fat of the fulmar (fulmarus glacialis) was shown to be a complex mixture of ester waxes. Acidic components were homologous series of 3-, 4-and 6-monomethylsubstituted, and 2,6-, as well as 3,7-dimethyl-substituted fatty acids. Besides, 2-methyl, 2,4-, 4,6-, and 4,8-dimethyl-substituted fatty acids could be detected.
The alcoholic components belonged to homologous series of rc-alkanols, and 2-, 4-, and 6-methyl-substituted primary alkanols. Furthermore, 14-methyl-hexadecanol could be identified. 
Bislang liegen Untersuchungen von

Synthese von Vergleichssubstanzen
Zur systematischen massenspektrometrischen Untersuchung der im Bürzeldrüsensekret des Eissturmvogels aufgefundenen 4-methyl-und 3.7-dimethyl-substituierten Fettsäuremethylester wurden 4-Methylheptansäure und 3.7-Dimethyloctansäure hergestellt.
4-Methyl-heptansäure
Zu 2-Methyl-pentanol-l (102 g) wurde bei 100° innerhalb von 3 Stdn. PBrs (91 g) zugetropft. Nach Erkalten wurde der unverbrauchte Alkohol mit kalter konz. Schwefelsäure extrahiert 6 und das l-Brom-2-methylpentan destilliert (Sdp.i7mm = 42°, Ausbeute 63% d. Th.).
Die Kondensation mit Na-malonester lieferte nach Verseifung und Decarboxylierung 4-Methyl-heptansäure (Sdp.imm = 82°, Ausbeute 82% d. Th.).
3.7-Dimethyl-octansäure
3.7-Dimethyl-2.6-octadien-l-ol ( = Geraniol, Fluka AG) wurde mit Pd/H2 in Cyclohexan vollständig hydriert. Das resultieende 3.7-Dimethyl-octanol-l (1 g) wurde mit CrOs (0,7 g) und Eisessig (5 ml) in tert. Butanol (7 ml) und Petroläther (20 ml) innerhalb von 10 Stdn. oxydiert. Nach üblicher Aufarbeitung 5 wurde in quantitativer Ausbeute 3.7-Dimethyloctansäure erhalten. Abb. 5. Massenspektrum des 3.7-Dimethyloctansäuremethylesters. Die gaschromatographisch ermittelte quantitative Zusammensetzung der aus dem Bürzelwachs isolierten Fettsäuren ist in Tab. 3 wiedergegeben.
Ergebnisse
Die GLC der aus dem Bürzel wachs isolierten Alkohole, die in Abb. 6 wiedergegeben ist, zeigt eine ebenfalls sehr komplizierte Zusammensetzung, die das Vorkommen methylverzweigter Alkohole vermuten läßt.
Die massenspektrometrische Untersuchung der aus den Alkoholen durch Chromsäureoxydation und anschließende Veresterung erhaltenen Fettsäuremethyl-ester ergibt unter Berücksichtigung der GLC-Befunde die in Tab. 4 wiedergegebene Zusammensetzung.
Neben der homologen Reihe der n-Alkanole mit Kettenlängen von Cn -C18 finden sich homologe Reihen von 4-und 6-Methylalkanolen mit Kettenlängen von C10 -C18 . Daneben konnten einzelne Glieder mit 2-, 14-sowie 4.6-Verzweigung nachgewiesen werden. 
Diskussion
Das sehr komplizierte Bürzelwachs des Eissturmvogels besteht aus Esterwachsen, an deren Aufbau mono-und dimethyl-verzweigte Fettsäuren beteiligt sind. Die Methylverzweigungen treten sowohl an geradzahligen (2-, 4-, 6-, 2.4-, 2.6-, 4.6-und 4.8-Position) als auch an bestimmten ungeradzahligen C-Atomen (3-und 3.7-Position) auf.
Speziell das Vorkommen von 3.7-dimethyl-substituierten Fettsäuren kann vorläufig als chemotaxonomisches Merkmal der 11. Ordnung angesprochen werden, da derartige Fettsäuren bislang noch in keinem Bürzelfett nachgewiesen werden konnten, wäh-rend 3-methyl-substituierte Fettsäuren kürzlich in den Bürzellipiden einiger Vögel der 32. Ordnung aufgefunden wurden 5 ' 9 .
Wir halten 3-Hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA für eine mögliche Vorstufe bei der Biosynthese der 3-bzw. 3.7-dimethyl-substituierten Fettsäuren.
Die Tabn. 5 und 6 geben eine schematische Über-sicht über die im Bürzelwachs des Eissturmvogels nachgewiesenen Fettsäuren und Alkohole. 
